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ABSTRACT E百ectofaxial force fluctuation on elasto-plastic behavior of steel piers with 
cylinder section was investigated by nonlinear finite element analysis. Five structural models 
with four kinds ofaxial force fluctuation were analyzed， and their ultimate strength， ductility 
and energy absorption capability were discussed. As a result， it was found that the axial force 
fluctuation has relatively high effect only on the ultimate strength and ductility. 
Keywords:鋼製橋脚，軸力変動，耐荷力，変形能，円筒断面
steel pier， αxial force fluctuation， ultimαte strength， ductility， cylinder section 
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の軸力が変動することであるが，パラメトリッ 表-1解析モデ、ルの諸元
クに軸力変動の影響を検討した例は見当たら モ
ない. Rf λ 
D I h Hy ~ 
そこで本研究では，円筒断面銅製ラーメン橋
(mm) (mm) (m) (kN) (mm) 
脚の柱部材に着目し，柱頭部に軸力変動と水平
SI 0.075 0.30 891 11.7 4.301 348.8 13.8 
力を同時に受ける片持ち柱としてモデル化し，
S2 0.075 0.40 891 11.7 5.734 261.6 24.6 
径厚比パラメータ，細長比パラメータを変化さ
S3 0.075 0.50 891 11.7 7.168 209.3 38.4 
せた弾塑性有限変位解析を行い，耐荷力や変形
S4 0.050 0.30 891 17.5 4.301 519.2 13.7 
能と吸収エネルギーに及ぼす軸力変動の影響
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ここに cろ:降伏応力 E ヤング率 v:ポ
アソン比， R:板厚中心半径 t:板厚， h:モ
デ、ル高さ， rx:断面 2次半径， 1:断面 2次モー
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積分点 No目72:面内 4X4，板厚方向 5
応力評価点 積分点
応力.ひずみ関係 Multi-Linear(多直線近似)















































力 Poは柱の全断面降伏軸力 Pyの 15%とし， α
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(a)モデ、ル S1 (Rt=0.075，λ=0.30) (b)モデル S2(Rt=0.075，λ=0.40) 
2.0 I l-+-aU I 2.0 
・一-aO引
. ー十 a2C川
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o 123  4 5 678  
d/dy 
( c)モデル S3(Rt=0.075，λ=0.50) 
012345678  012345678  
~y ~y 



























ぞテノル Hma，〆fも δ〆'q， ~〆4
aO 1.50 2.30 3.28 
SI a05 1.46 2.00 3.83 
a20 1.30 2.00 3.38 
a40 1.09 2.00 2.40 
aO 1.47 2.00 3.07 
S2 
a05 1.44 2.00 3.03 
a20 1.34 2.00 2.52 
a40 1.18 2.00 2.29 
aO 1.44 2.00 2.65 
S3 
a05 1.42 2.00 2.55 
a20 1.34 2.00 2.35 
a40 1.21 2.00 2.23 
aO 1.54 3.00 4.37 
S4 
a05 1.52 3.00 4.45 
a20 1.40 3.00 3.66 
a40 1.19 2.40 3.34 
aO 1.44 2.00 2.46 
S5 
a05 1.40 2.00 2.40 
a20 1.24 2.00 2.26 






きさがι1Gx> Onl> 0; 5に及ぼす影響を示す.
鋼構造年次論文報告集
第 9巻(2001年1月)
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